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　The purpose of this study is to use e-learning in the technical exercise class of basic nursing 
science, and to elucidate its effects and issues. In terms of the method, the researchers 
prepared the e-learning teaching materials, and we conducted researches among 90 freshman 
students of the nursing science faculty who are taking ‘Fundamental Nursing Skill Ⅰ ’ class, of : 
1）actual conditions of using the teaching materials, 2） some quizzes on the technical exercise, 
3）and a self-writing questionnaire research. In the questionnaire, we asked 22 questions, 
referring to preceding studies, such as whether they have computers, where and when they 
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use e-learning materials, and if they were interesting or helpful. The results showed that the 
average usage rate of e-learning materials was 84.1% before the exercise class, but was 93.6% 
after the completion of the exercise class. The comparison between the average number 
of times of usage of e-learning materials and the results of the quizzes get better grade.
The feedbacks of self-writing questionnaire indicated that the students regarded highly the 
necessity of the e-learning, interest and motivation. As a consequence, it became evident that 
the e-learning is effective in the technical exercise class in basic nursing science.
Ⅰ．はじめに










































































　B 大学看護学部看護学科 1 年生、2010 年度
後期 「看護援助論Ⅰ」の履修生 90 名。
２．調査期間










は、学生 90 名を 46 名（木曜日に授業が行
われるグループ：A クラス）と 44 名（金曜
日に授業が行われるグループ：B クラス）に
わけて実施した。2010 年 9 月 24 日から 2011
年 1 月 28 日まで基本的に毎週授業し、15 回













































































一週間後、授業終了時（2011 年 1 月 25 日、
26 日）の閲覧回数を収集した。
２）演習に関する小テストの点数
　小テストは、2010 年 11 月 24 日、看護援
助論Ⅰの演習内容に関する 26 項目の問題で
作成した。小テストまでにｅラーニング教材
















































名の社会人の学生を除き、18 歳から 20 歳の
学生であった。
１．ｅラーニング教材に対する視聴の実態調
査 ( 表 2)
各演習日直前のｅラーニング教材の視聴率






1.9 回、「洗髪」1.9 回、「全身清拭」1.7 回で、
少ない項目は、「体位変換」0.7 回、「車椅子
移乗と移動」0.8 回、「リネン交換」0.9 回で









日直前から視聴率が 7.8% ～ 14.5% 増加した。










は 84.1％であったものが、演習日から 1 週
間後では 88.5％であったが、演習終了時には






















１．基本ベッドの作成 93.3% 1.3（0-4） 93.3% 0.0% 1.3（0-4） 95.6% 2.3% 1.8（0-7）
２．リネンのたたみ方 90.0% 1.0（0-3） 90.0% 0.0% 1.2（0-4） 94.4% 4.4% 2.0（0-7）
３．体位変換 68.9% 0.7（0-1） 81.1% 12.2% 1.0（0-4） 94.4% 13.3% 2.0（0-8）
４．車いす移乗と移動 63.3% 0.8（0-3） 77.8% 14.5% 1.0（0-4） 94.4% 16.6% 2.3（0-7）
５．バイタルサイン 84.4% 1.2（0-3） 87.8% 3.4% 1.3（0-4） 97.8% 10.0% 2.6（0-7）
６．身体各部の測定 90.0% 1.4（0-3） 94.4% 4.4% 1.5（0-3） 97.8% 3.4% 1.9（0-6）
７．寝衣のたたみ方と寝衣交換 86.7% 1.4（0-5） 86.7% 0.0% 1.4（0-5） 92.2% 5.5% 2.1（0-9）
８．全身清拭 97.8% 1.7（0-6） 97.8% 0.0% 1.8（0-6） 97.8% 0.0% 2.4（0-9）
９．洗髪 96.7% 1.9（0-5） 97.8% 1.1% 2.1（0-7） 98.9% 1.1% 2.5（0-8）
10．足浴 86.7% 1.9（0-5） 91.1% 4.4% 2.1（0-6） 91.1% 0.0% 2.1（0-6）
11．リネン交換1） 67.8% 0.9（0-5） 75.6% 7.8% 1.1（0-5） 75.6% 0.0% 1.1（0-5）











「1.0 ～ 1.5 回」「1.6 回以上」の 3 群にわけ、
小テストの結果と一元配置分散分析で比較
し、図に示した（図 2）。「1 回未満」の学生
の平均点は 6.2( ± 2.7) 点、「1.0 ～ 1.5 回」は
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